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IBM SPSS Statics ver.20 を用いた．なお，本研究は首都大学東京荒川







本研究の対象は，708 名（男性 369 名，女性 339 名）で，うち前期
高齢者は 408 名（男性 216 名，女性 192 名）で，平均年齢は 69.2，
標準偏差(SD)2.71，後期高齢者は 300 名（男性 153 名，女性 147 名）













































































































































勤労者 友人 家族の一員 趣味人／愛好家 組織への参加者
　χ²=2.559 　χ²=.592 　χ²=2.259 　χ²=7.367 　χ²=1.108 　χ²=2.288 　χ²=.150 　χ²=2.855 　χ²=.306 　χ²=2.652
　P=.110 　P=.442 　P=.133 　P=.007 　P=.293 　P=.130 　P=.698 　P=.091 　P=.580 　P=.103
年齢区分 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
男性 162 99 150 87 165 105 102 114 54 78 156 105 99 87 96 42 173 111 174 132
　　頻度（％） 62.1% 37.9% 63.3% 36.7% 61.1% 38.9% 47.2% 52.8% 40.9% 59.1% 59.8% 40.2% 53.2% 46.8% 69.6% 30.4% 60.9% 39.1% 56.9% 43.1%
　　残差 1.6 -1.6 0.8 -0.8 1.5 -1.5 2.7 -2.7 -1.1 1.1 1.5 -1.5 0.4 -0.4 -1.7 1.7 -0.6 0.6 1.6 -1.6
女性 144 117 171 114 141 117 54 108 57 63 129 114 72 69 51 12 165 96 129 129
　　頻度（％） 55.2% 44.8% 60.0% 40.0% 54.7% 45.3% 33.3% 66.7% 47.5% 52.5% 53.1% 46.9% 51.1% 48.9% 81.0% 19.0% 63.2% 36.8% 50.0% 50.0%
　　残差 -1.6 1.6 -0.8 0.8 -1.5 1.5 -2.7 2.7 1.1 -1.1 -1.5 1.5 -0.4 0.4 1.7 -1.7 0.6 -0.6 -1.6 1.6
性別の度数 306 216 321 201 306 222 156 222 111 141 285 219 171 156 147 54 338 207 303 261
性別の％ 58.6% 41.4% 61.5% 38.5% 58.0% 42.0% 47.3% 58.7% 44.0% 56.0% 56.5% 43.5% 52.3% 47.7% 73.1% 26.9% 62.0% 38.0% 53.7% 46.3%
　* P<0.05　** P<0.01




減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし
男性 96 114 6 － 114 39 0 0
　　頻度（％） 44.4% 52.8% 2.8% － 74.5% 25.5% 0.0% 0.0%
　　残差 3.4 -4.0 2.3 － 4.6 2.9 -6.5 -4.8
女性 54 138 0 － 72 18 36 21
　　頻度（％） 28.1% 71.9% 0.0% － 49.0% 12.2% 24.5% 14.3%
　　残差 -3.4 4.0 -2.3 － -4.6 -2.9 6.5 4.8
性別の度数 150 252 6 － 186 57 36 21












　χ²=233.907 　χ²=72.234 　χ²=5.739 　χ²=91.910 　χ²=1.249
　P=.000 　P=.000 　P=.125 　P=.000 　P=.741
減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし
男性 162 24 99 84 186 90 51 42 138 6 132 93 114 237 18 0 63 48 195 63
　　頻度（％） 43.9% 6.5% 26.8% 22.8% 50.4% 24.4% 13.8% 11.4% 37.4% 1.6% 35.8% 25.2% 30.9% 64.2% 4.9% 0.0% 17.1% 13.0% 52.8% 17.1%
　　残差 -9 -6.2 10.3 9.4 -8.4 4.8 4.8 2.9 -1.4 -1.6 0.6 1.5 2.1 4.9 -3.2 -8.7 0.7 0.6 -1.0 .1
女性 261 78 0 0 273 36 12 18 144 12 114 69 81 156 39 63 51 39 192 57
　　頻度（％） 77.0% 23.0% 0.0% 0.0% 80.5% 10.6% 3.5% 5.3% 42.5% 3.5% 33.6% 20.4% 23.9% 46.0% 11.5% 18.6% 15.0% 11.5% 56.6% 16.8%
　　残差 9.0 6.2 -10.3 -9.4 8.4 -4.8 -4.8 -2.9 1.4 1.6 -0.6 -1.5 -2.1 -4.9 3.2 8.7 -0.7 -0.6 1.0 -.1
性別の度数 423 102 99 84 459 126 63 60 282 18 246 162 195 393 57 63 114 87 387 120
性別の％ 59.7% 14.4% 14.0% 11.9% 64.8% 17.8% 8.9% 8.5% 39.8% 2.5% 34.7% 22.9% 27.5% 55.5% 8.1% 8.9% 16.1% 12.3% 54.7% 16.9%
友人学生　** 勤労者　** ボランティア 家庭維持者　**
　χ²=19.714 　χ²=53.396 　χ²=14.390 　χ²=64.092
　P=.000 　P=.000 　P=.002 　P=.000
減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし 減少 維持 増加 なし
男性 168 183 18 － 39 3 99 228 131 37 153 48 147 18 159 45
　　頻度（％） 45.5% 49.6% 4.9% － 10.6% 0.8% 26.8% 61.8% 35.5% 10.0% 41.5% 13.0% 39.8% 4.9% 43.1% 12.2%
　　残差 1.1 -2.3 4.1 － 6.2 1.7 2.6 -5.8 3.4 1.0 -3.1 -0.8 5.9 -5.4 -3.6 2.7
女性 141 198 0 － 0 0 63 276 81 27 180 51 66 60 192 21
　　頻度（％） 41.6% 58.4% 0.0% － 0.0% 0.0% 18.6% 81.4% 23.9% 8.0% 53.1% 15.0% 19.5% 17.7% 56.6% 6.2%
　　残差 -1.1 2.3 -4.1 － -6.2 -1.7 -2.6 5.8 -3.4 -1.0 3.1 0.8 -5.9 5.4 3.6 -2.7
性別の度数 309 381 381 － 39 3 162 504 212 64 333 99 213 78 351 66
性別の％ 43.6% 53.8% 2.6% － 5.5% 0.4% 22.9% 71.2% 29.9% 9.0% 47.0% 14.0% 30.1% 11.0% 49.6% 9.3%
　* P<0.05　** P<0.01
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Objective: The purpose of this study was to determine whether relationship between 
role decrease or increase in elderly, that is, role change and gender differences. 
Methods; Research executed the investigation based on a Role Checklist Japanese 
version for elderly in community. The presence and past ten roles was investigated. 
The role change - decease, increase, maintain and none of role was compared with 
gender differences. Results; Consequently, the investigation was collected by 708. 
Role change was shown that various aspect by gender differences. About the 
characteristics of male role change, the role increase was a little.  And, mainly they 
have role of Home Maintenance. And the female role change, the role of Caregiver 
and Family Member were continued. And the role of Hobbyist/Amateur and 
Participant in Organizations have increased. Conclusions; Furthermore, for 
occupational therapy practice that aims at the role acquisition for elderly, research 
that decides the approach aspect matched to the characteristics of role by gender 
differences is necessary. 
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